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ⅩⅧ　緩和医療における精神腫瘍学の実践経験
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understand patientsｾ P erception＝患者の病気を理解
を把握する
obtain patientsｾ I nvitation＝患者に聞いてもらう
provide K nowledge＝知識を提供する







H ow to deliver the bad news＝悪い知らせを伝える
A dditional information＝付加的な情報を提供する
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